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Abstract
Now, Japan is in a global economy and is long-term depression. 
And Japan has to develop a knowledge concentration type and high added value type 
industry.
The Abe Cabinet asserts the long-term strategy of “the innovation 25.” 
In it, our country is said that it must develop pharmaceutical industry.
However, in research and development and a clinical clinical trial, a big gap is between 
Japan and the U.S. or Europe.











































長期戦略「イノベーション25」（Long-term strategy "innovation 25"）
医薬品・医療機器の開発（Development of medical supplies and medical equipment）
創薬環境（Drug design environment）
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（6） IMS Life Cycle より日本製薬工業協会医薬産業政策研究所作成資料　註：日本で承認された新規有
効成分含有医薬品291品目
（7） 日本製薬工業協会「Data Book2013」資料30P
（8） National Institutes of Health：アメリカ国立衛生研究所。米国保険福祉省公衆衛生局の組織であり、
本部はメリーランド州ベセスダに置かれている。国立癌研究所・国立心肺血液研究所・国立老化
研究所・国立小児保健研究所・国立精神衛生研究所及び医学図書館等、27施設によって構成され
ている。
（9） http://www.nih.gov/
（10） 『日本における臨床治験の問題点と今後の対策　平成20年5月22日』 p.5
38
尚美学園大学総合政策研究紀要第24号／2014年3月
（11） 文部科学省・厚生労働省『臨床研究・治験活性化5ヵ年計画2012』平成24年3月30日。P3
（12） 厚生労働省・医政局総務課「産科医療機関の実態調査について」（平成20年3月25日）
（13） 厚生労働省「医療・介護を取り巻く現状」p.9 図表参照
